





of SHicone Oil / Polypropylene System 
Shizuyasu OCHIAI and Harumitsu IW ASAKI 
In this paper， thermally stimulated currents (TSC) in silicone oil， biaxially stretched 
polypropylene (PP) films and their composed insulating systems have been investigated. 
The infiuence of th巴oiljPPinteraction (such as swelling) on TSC has been discussed 
Four and three TSC peaks were found in silicone oil and PP film， respectiv巴ly，and 
their origins were discussed 
The oil-immersed PP film having thin oillayer betwe巴na PP film and an electrod巴
showed remarkable TSC peaks at 50 and 80 "C， suggesting that th巴ywere due to 
int巴rfacialpolarizations 
From the comparison of the peak temperatures of TSC with those mechanicallosses， 
the TSC at 50 and 80 "C are consid巴redto be related to the upper glass transition and the 
αrelaxation of PP， respectively. This suggests that these two peaks are due 10 carrier 
traps in the amorphous parts restr巴ctedby crystallities and in the crystalline parts in the 
PP surface regions adjacent to oil， resp巴ctively
The dependences of TSC spectra upon impregnating temperature and viscosity of 
silicone oil showed a close correlation with the swelling of polypropylene obtained from 
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..(T) =τ'0 exp(E/kT) 
とおくと
J (T) = (P 0/ "o)exp{ (-E/kT) 
一(1/β"0)X f exp( -E/kT)dT (2) 
Po=Ndμd2Ep/3kTp (3) 
で与えられる6)。ここで， T:絶対温度， "0 定数，
E:双極子の活性化エネルギー， β:昇温速度， Nd : 

































3. 2 PPフィルムの TSC
図 7は120.Cで形成した PPフィルム単独の熱エ
レクトレットの TSCを示す。 120.C~ 1l0.C， 







の測定カか当ら， 8剖O.Cが α緩和， OOCがβ緩和， -80.Cが
y緩和の内部摩擦ピークとなることを示した。ピー
ク温度の対応から， TSCのooC付近および 1200C 

















































シリコー ン油 ポリプロビレン複合絶縁系の界面現象 5 
自 1
油浸片面蒸着 p p 
↓よ1h。
，~守~
• • • • 























































シリコーン油単独の TSC は室温~1300C の温度
範囲でほとんど観測されないことや， pp単独の
TSC は 30~1300C の温度範囲で油中 pp の TSC



















一一一一油浸片面蒸蓄 p p 
制玉定4υ 10 -g 
ーー一一ー油没両面蒸着 p p 
;ミk 、ー---_
穴ここミテイ:













一一一ーー『油浸片面蒸著 p p 
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図16 油浸片面蒸着PPの負極性の
Partial heating TSC 
クと同じ起源である界面分極に基づくものと考えら
れる。また o，と O3ピーク (10Hz)が500Cおよび800C
付近のTSCピークより高温側に存在することは，
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電荷量は，それぞれQp=5. 5 x 1O-9C・cm-2，QNこ
l. 8 X 1O-8C・cm-2になり，負イオンのほうが正イオ
ンに比べ油 PP界面のPP表面近傍にトラップさ
れにくいことを示している。また， この解放電荷量



































す。 P，およびP2ピークは0.45eV程度， p ~ピークは
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図21 TSCの含浸，ポーリング温度依存性



























































































位鎖の数， op 高分子の SP値， Oo 溶媒の SP値，







































































ここで， Vo(25)， oo(25)そして op(25)は250Cにお






oo(25) = 4.1 CγVo(25)一1/3J0.43 (16) 




2 cStシリコーン油 (250C)に対する Q'の実験値
Mc= 5の理論曲線によく一致する。 Mc=5とVo=
440cm3/moleから，アモルブアス領域の pp鎖の平
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伝導と TSCの関連と TSCiこ及ぼす油 高分子相
互作用についても検討し，以下の結論を得た。
(1) シリコーン油の TSCは，PA(-120'C)， PB(-
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